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Abstract: We report on the construction of the Jisso-in temple in Yamato, Saga City, Japan. We unearthed the plans made 
for the hondo (main hall), kuri (the warehouse at the rear), and chokushi-mon (the gate for the imperial envoy). 
Furthermore, we researched the year of construction, type of construction, and traces of renovation.
　　 We discovered that the main hall was built in the mid-19th century and that it has been since reconstructed. From 
the plan, we assumed that the palace of the castle was relocated because of the greatly redesigned chancel and the signs of 
repair to aisles . Regarding remnants of remodeling, we presumed that the main hall was built by a branch of the Saga 
feudal clan because the design of the hall incorporated the family crest of the branch of the Saga clan known as “Hana-
gyoyo”. Moreover, the structure and design of the entrance were similar to that of the palace of Ogi Castle, which was 
also owned by a branch of the Saga feudal clan.
　　 Therefore, it can be said that the main hall of Jisso-in temple is similar in style to warrior residences of the Saga 
feudal clan. As little is known about the warrior residences of the Edo era, any material such as gathered here, which 
expands the knowledge base regarding this era, is important.
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　桁行 11 間（ただし 1 間を現行尺で 6 尺 2 寸から 6
尺 5 寸とする。実長 70.16 尺），梁間 5 間半（35.6 尺），
入母屋造，平入，桟瓦葺，正面玄関付，桁行 3 間（18.95
尺），梁間 2 間半（16 尺），入母屋造，妻入，桟瓦葺，
西背面突出部，桁行 3 間半（22.4 尺），梁間 4 間（25.85
尺），正面東側に内玄関接続，桁行 2 間（12.6 尺），
















　内陣の西側には 3 間四方の 18 畳，その北方に東西
3 間に南北 2 間の 12 畳，さらに北側には 3 間四方の
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図 1　伽藍配置図

































　次に，内陣の南側には，東西 2 間半に南北 3 間の
入母屋造妻入の玄関式台が接続する（写真 10）。天井






広島大学総合博物館研究報告Bulletin of the Hiroshima University Museum 7: December 25, 2015  © 広島大学総合博物館Hiroshima University Museum
控柱は金輪継で掘立石柱に載る。
　使者の間の南東側には，東西 2 間に南北 1 間の内
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る。以上のことから，現内陣の南側１間通りはその左
右と同様に当初は幅 1 間の廊下であって，その北側は























































（写真 27）。したがって，実相院本堂は 19 世紀中期に































































































































































































佐賀県史編さん委員会編（1955）：『佐賀県史料集成 第 1 巻』
佐賀県立図書館．
佐賀県史編さん委員会編（1974）：『佐賀県史料集成 第 15 巻』
佐賀県立図書館．
佐賀県史編さん委員会編（1975）：『佐賀県史料集成 第 16 巻』
佐賀県立図書館．
佐賀県史編さん委員会編（2002）：『佐賀県近世史料 第 1 編第
11 巻』佐賀県立図書館．





















 （2015 年 8 月 31 日受付）
 （2015 年 12 月 10 日受理）
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写真 23　内陣正面に置かれた敷居
写真 24　一の間東側の土壁上に残る鴨居
写真 25　三の間床框ほぞ穴
写真 26　長押釘打ち直し痕
写真 27　玄関西側落書
写真 28　蟇股花杏葉紋
